









Assessing Second-Language Learners’ Academic Speaking Skills in Japanese: 
Development of Valid Assessment Criteria
Chisato Yokoyama
Abstract: An assessment system for academic speaking in Japanese as a second language (L2) 
was developed. The L2 English academic speaking ability is tested using high-stage tests such 
as Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and International English Language Testing 
System (IELTS). However, no such tests are available for L2 Japanese learners. To ﬁ ll this gap, 
the present study aims to develop assessment criteria for argumentative speech by nonnative 
Japanese speakers. In so doing, we developed a rating scale using the TOEFL Independent 
Speaking Rubrics and the IELTS Speaking Assessment Criteria, and analyzed the ﬁ t between 
the descriptions in the rating scale and the linguistic characteristics of the data, such as ﬂ uency, 
complexity, and accuracy. The results revealed that overall ﬂ uency was positively correlated 
with complexity and accuracy, but negatively correlated with fluency. Therefore, there is 
a trade-off in effects between fluency and accuracy and between fluency and complexity. 
Examinees who received high scores tended to be more accurate with a high degree of 
complexity, but their speech rate was slow. In this sense, the rating criteria were accurate for 
complexity and accuracy, but the ﬂ uency description may need to be modiﬁ ed.










近年，日本語では Academic Writing については田中・
阿部（2014）などにより Academic Writing の特徴や
構造，また日本語学習者に対する評価の研究が進めら
れてきているが，日本語の Academic Speaking につ
いては，基礎研究や評価基準についても，研究が進め
られてきていないのが現状である。さらに，英語圏で














ている Academic Speaking の定義についてまとめる。
そして，これらの定義の比較検討を行った上で，本稿
での Academic Speaking の定義を行う。
2.1.1　英語における Academic Speaking の定義
Jordan（1997）は，Academic Speaking は大学等
での「学習」が中心の概念であると主張している。また，
Using English for Academic Purpose For Students 
in Higher Education（2019） に よ る と，Academic 
Speaking とは日常生活のスピーキングとは異な
り，明白なものであり構造的であると述べられてい














































































































2.3 第二言語学習者のAcademic Speaking の能力評
価基準の分析
本節では，これまで作成されてきた第二言語学習者




International English Language Testing System





2.3.1.1　IELTS の Academic Speaking の評価基準











測る Fluency and coherence，統語構造や語彙を測る
Lexical resource，文法のバリエーションや正確さに
関する Grammatical range and accuracy，発音に関
する Pronunciation という４つで構成されている。
2.3.2　TOEFL の概要と目的




の試験である。PC を用いて行う試験である（渡慶次 , 
2014）。
2.3.2.1　TOEFL の Academic Speaking の評価基準




































Council of Europe（2001）によると，Common European 






















上級レベルでは Academic Speaking の論証などが求
められている。評価表は，正確さ，流暢さ，質問内容
など評価の基準があるが（American Council on the 






























2.1や2.2の母語話者との Academic Speaking の特徴
と合わせて鑑みると，TOEFL や IELTS には，構造










Unit とは，Foster, Tonkyn, Wigglesworth（2000）に






























ものが多い。さらに，TOEFL や IELTS のような学
術的な言語運用を想定した指標は英語では確立して
いるが，日本語での Academic Speaking の能力を測
定する指標は確立されていないことが明らかになっ
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日本語母語話者の Academic Speaking の特徴や評価
などは解明されていない。CEFR や IELTS などの超
級の評価基準を参考にすることにより，日本語母語話
者の Academic Speaking も評価，特徴を分析するこ







Speaking の評価基準は，そうでない Speaking の基準
とは低頻度語や慣用句などのより難易度の高い語彙使
用や文法使用が求められ，また論証を行う必要がある
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